An Information System for Earthquake Responses As Based on Ground Motion Monitoring and Rapid Loss Estimation : Part1 : Concept and General Structure by 太田 裕 & 塩野 計司
107 




































































































































































































































































































































3 . 2 基本仕様の検討
























































































































































3 . 2 . 3 地震計配置と機器構成
システムの一般構成(図 3)に示したように、
被害推定から対策支援情報の提供にいたる処理の



























































































4 . 2 ハードウェアの仕様





















































































4 . 3 ソフトウェアの仕様
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被害推定モジュール
図-6 被害推定モジュールの構成
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信頼性 制御・記録装置からの動作チェックが可能なこと 3. 1) 
対環境性 完全防水であること 3. 2) 
変換方式 サーボ型が望ましい





信頼性 自己診断機能を持つこと 3. 1) 
対環境性 挨、温度(両温、低温)、多湿、振動・衝撃に耐えること 3.2) 




信頼性 自己診断機能を持つこと 3. 1) 
挨、温度(高温、低温)、多湿、振動・衝撃に耐えること 3.2) 
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3.信頼性に関する事柄







伝送系 電源系、回線系の自己診断を行うこと 2. 
センター ホスト・コンピ 電源系、 CPU系、メモリー系、回線系、ネットワーク系、デ 1. 2) 
ユータとその周 ィスク装置の自己診断およびソフトウェア制御の診断を行
辺装置 うこと
















にすること 1. 2) 
気温、湿度 コンピュータの動作が保証される程度に安定していること
電源 コンピュータの動作が保証される程度に安定していること




無線伝送系 アンテナ 方向の安定性が確保されるよう、適切に設置すること 2. 




5 )故障への ハードウェア 主要機器 (CPU、ディス夕、 LAN、伝送系機器など)を多重構成にすること 1. 
対応 定期的保存(診断、清掃など)によって、故障を未然に防ぐこと 1) 2) 
ソフトウェア 多重構造によって、頑健性の確保と故障防止を図ること 4.2) 
モジュール化によって、故障の早期発見と対応を可能にすること
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First， the need for an information system to support local authorities' response to an 
earthquak巴 isdiscussed. The following are the major reasons for such a system: local disaster 
personnel find it difficult to respond to emergencies， particularly， when the scope of damage 
is largely unknown. While emergency relief is most effective when initiated immediately after 
an earthquake， lack of damage information during this phase of a disaster is a major dilemma. 
Furthermore， local anthorities have no disaster specialists among their personnel， although， in 
an emergency， adequate decisions are even difficult for specialists to make. 
Second， we clarified the objectives， function， and general structure of th巴 proposedinformation 
system. Reviewing the observations described above， we derived the following features for the 
system : 
Damage information is provided immediately after th巴 occurrenceof a disaster. 
Damage information is generated by observation of seismic ground motion， and loss estimation 
takes place rapidly based on the observed ground motion. 
Options for emergency response by the local authorities are provided subsequently. 
Support information is generated based on written rules (i.e.， a response plan and applicable 
knowledge existing in the field of disaster planning). 
The system consists of the following three su b-systems : 
1) Input Evaluation Sub-System， for the evaluation of ground shaking severity in 
terms of distribution of seismic intensity. 
2) Damage Estimation Sub-System， for the estimation of human， material， and functional 
loss. 
3) Response Options Sub-System， for the suggestion of optimum development of an 
emergency response. 
Third， specifications defining the desirable performance of the information system 
are developed. In addition to the examination of both hard-ahd soft-ware requirements， 
we paid considerable attention to the distribution of observation points， which affects the 
reliability of the input evaluation. 
